





Study of “Kinesthesia” within Artistic Gymnastics Lessons
‒Using the Front Handspring‒
Masaya Mitsui１）, Kana Goto１）, Yui Uchida２）
Abstract
This study focused on Front Handspring portion of a gymnastics class, a physical education 
specialty course within middle-school teacher training. Subjects were students at a women’s ju-
nior college. With the aim of establishing training that “enables one to perform an action after 
understanding it,” the author proposed a methodological kinetic series based on dynamic sensa-
tions. Investigation was then made of dynamic sensations （kinesthesia） that occurred when per-
forming this series within a class. Conclusions from the results are as follows.
1） Classroom instruction was performed using this kinetic series, and a questionnaire-based 
survey was made to determine student awareness of the kinds of dynamic sensations generated 
within the series.
2） Physical learning （acquisition） of the following is essential to the skillful performance of 
Front Handspring: Speed of approach （dynamic hurdle）, the sensations of quick turnover of the 
entire body, the sensations of handstand with straight arms, the sensations of repelling the floor 
through the hands with eye contact, landing with flat feet pressing the floor, and finally getting 
up with a tight stomach.  Within these processes, effective in the acquisition of handstand skills 
were handstand-capability confirmation （handstands using a wall with open legs and closed 
legs）, and instructional guidance on “bridging” these processes.
Comparison between the start and end of the classroom session showed a significant 
change towards a positive direction in the handstand execution abilities of students, and the 
classroom instruction as performed was shown to be effective. It was also confirmed that dy-
namic sensations certainly existed within students who participated in the class as performed, 
that the teaching （classroom instruction） program̶created as based on the dynamic sensa-
tions of the instructor and used to engender changes in the dynamic sensations of participating 
students̶functioned effectively, and further that it had major impact effects.
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１ ２ ３ ４ ５
前転とび
１ 前転とびのポイントが頭では理解できる（説明の前後）
前 69 10 14 20 17  8 2.98±1.23
4.82 ＊＊
後 67  0  4 15 25 23 4.00±0.90
２ 前転とびは難しいと思う（※）
前 68  6  6  8  7 41 4.04±1.37
－2.87 ＊＊
後 66  5 12 16 13 20 3.46±1.30
３ 前転とびができるようになりたい
前 69  1  2  7  8 51 4.53±0.90
1.75 －
後 66  1  0  5  3 57 4.74±0.72
４ 前転とびができそうな気がする（説明の前後）
前 69 13 18 19 12  7 2.73±1.24
4.11 ＊＊
後 68  1 12 17 18 20 3.64±1.12
５ 前転とびができそうな気がする（実技の前後）
前 69 18 15 11  6 19 2.89±1.57
4.00 ＊＊
後 66  2  6 12 17 29 3.98±1.12
倒立
６ 手で体を支えることができる
前 69  5 22 22 14  6 2.91±1.08
2.07 ＊
後 68  3 11 26 21  7 3.26±1.00
７ 前後開脚の壁倒立ができる
前 69 15 12 19 13 10 2.86±1.34
4.06 ＊＊
後 67  6  7 11 11 32 3.83±1.36
８ 壁倒立（閉脚）ができる
前 69  5 10 16  9 29 3.68±1.34
1.96 ＊
後 66  3  3 11 14 35 4.13±1.13
９ ひとりで倒立ができる
前 69 26 17 15  2  9 2.28±1.35
2.64 ＊＊
後 66 14 12 20 11 10 2.86±1.33
10 倒立で倒れるのが怖い（※）
前 69 16 10  9 10 24 3.23±1.61
2.83 ＊＊
後 68 27 14  9  6 12 2.44±1.51
ブリッジ
11 ブリッジから体重が前方に移動する感覚がわかる
前 69 19 16 18  7  9 2.57±1.34
4.65 ＊＊
後 67  2 10 16 19 20 3.67±1.14
12 倒立からブリッジをする感覚がわかる
前 69 25 14 11  6 13 2.53±1.52
4.32 ＊＊
後 67  3 11 16 14 23 3.64±1.23
13 倒立からブリッジで立つ感覚がわかる
前 69 27 17 12  5  8 2.27±1.35
4.72 ＊＊
後 67  4 16 13 17 17 3.40±1.26
14 ブリッジができる
前 69  4  9  9 11 36 3.95±1.31
1.32 －
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17器械運動の授業における動感身体知に関する研究－前方倒立回転とびを教材として－
表７　局面構造別にみた前転とびの動感の変化（第１時間目受講前後における変化）











前 69 32 12 16  2  7 2.13±1.31
4.69 ＊＊
後 68  9 13 11 21 14 3.26±1.34
2 ホップのリズムがわかる
前 69 30 16 11  6  6 2.15±1.31
4.17 ＊＊





前 69 17 18 22  8  4 2.47±1.15
3.09 ＊＊
後 68 12  9 16 17 14 3.17±1.38
4 倒立時に自分の手を見ることができる
前 69  8 11 14 17 19 3.40±1.35
0.67 －
後 68  3 14 14 15 22 3.57±1.26
5 着手の後，前方へ体重移動する感覚がある
前 69 17 16 19 10  7 2.62±1.28
3.11 ＊＊





前 69 17 18 19  8  7 2.56±1.26
2.75 ＊＊















前 72 13 14 24 12 10 2.87±1.27
5.00 ＊＊
後 72  1  4 13 39 15 3.87±0.85
2 自分にあったスピードで走ることができる
前 72  9 14 30  9 10 2.95±1.18
4.89 ＊＊




前 72 20 15 14 14  9 2.68±1.39
4.53 ＊＊




前 72 10 22 18 14  8 2.83±1.22
5.12 ＊＊
後 72  1  5 14 35 17 3.86±0.90
5 ホップからの勢いを上手に蹴りに伝えられている
前 72 17 23 21  5  6 2.44±1.17
5.37 ＊＊





前 72 21 25 17  4  5 2.26±1.15
4.95 ＊＊




前 72 13 27 22  6  4 2.45±1.06
5.17 ＊＊
後 72  2  9 32 15 14 3.41±1.03
8 背筋とハムストリングが使えている
前 72 16 29 20  5  2 2.27±0.98
4.90 ＊＊




前 72 13 32 15  5  7 2.45±1.16
4.85 ＊＊




前 72 13 22 26  7  4 2.48±1.07
4.91 ＊＊




前 72 11 23 20 13  5 2.69±1.14
4.48 ＊＊




前 71 17 30 18  2  5 2.27±1.07
4.94 ＊＊




前 72  5 28 23 11  5 2.76±1.02
4.15 ＊＊




前 71 16 23 21  7  5 2.47±1.15
5.20 ＊＊





前 72 12 26 16 13  5 2.62±1.16
4.49 ＊＊
後 72  0 15 20 20 17 3.54±1.07
16 上半身を前方に起こす感覚がある
前 72 14 21 19 12  6 2.65±1.21
4.10 ＊＊




前 72 16 25 21  4  6 2.43±1.14
4.58 ＊＊
後 72  2 17 20 20 13 3.34±1.11
18 着地がくる瞬間がわかる
前 72 15 21 21  8  7 2.59±1.21
4.33 ＊＊
後 72  3 13 15 28 13 3.48±1.11
19 タイミング良く踏ん張れる
前 72 20 19 22  5  6 2.41±1.20
3.88 ＊＊
後 72  5 15 24 16 12 3.20±1.16
20 あごを引いてお腹に力を入れることができる
前 72 19 26 18  5  4 2.29±1.10
4.12 ＊＊
後 72  5 18 25 14 10 3.08±1.13
21 高い姿勢で立つことができる
前 72 28 29  9  3  3 1.94±1.03
3.96 ＊＊
後 72 12 21 21 12  6 2.70±1.18
＊＊：ｐ＜.01

































































1 2 3 4 5
1 前転とびができる（１回目）
前 69 45  8 11  1  4 1.71±1.15
4.87 ＊＊
後 67 20  6 10 18 13 2.97±1.53
2 前転とびができる（２回目～３回目）
前 72 27 18 16  5  6 2.23±1.26
4.76 ＊＊
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